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The faculty of Humanities and Social Sciences, 
Department of Sociology and Anthropology, University 2015.8.15 10年間
of Sri Jayawardenepura, Sri Lanka 
The Zoological Park Org組 ization,Thailand 2015.12.15 5年間
National Primate Research Center of 2015.12.15 5年間
Thailand,Chulalongkom University，τも出land
National Institl』teof Ecology, Republic of Korea 2016.4.5 5年間
（自動継続）
THE DEPART本店NTOF ANTHROPOLOGY AND 
5年間THE SCHOOL OF BIOMEDICAL SCIENCES, KENT 2016.7.27 
STATEUNIVE及SITY,USA (2016.8 I～） 
THE LESTER E. FISHER CENTER FOR THE 
STUDY AND CONSERVATION OF APES 
(LINCOLN PARK ZOO) 2016.11.11 5年間
THEPOLLYH.国xINSTITUTE FOR RESEARCH 
泊町CONSERVATION(INDIANAPOLIS ZOO) 
The National Institute of Advanced Studies Bangalore, 2016.12.19 10年間India 
The Research Center for Ecology and Forestヴ ョ 2016.6.1 5年間D.RCongo 
2009.7.3 
Orang Utan Foundation 2010.11.1 















ユリラ（課起 ：Spontaneoustemporal coordination dming tapping behavior in dyads: A comparative study in 
chimpanzees and humans (2個体間におけるタッピング行動の自発的調整に関する比較研究：ヒ ト・チン
パンジーを対象に）
徳山奈帆子（課程）・ Femalegregariousness and social bonding in the male・philoatric society of bonobos (Pan 
paniscus) （ボノボの父系社会におけるメスの凝集性と親和関係）
Bernstein, Sofia Kaliope（課程） : The Vocal Communication of Tibetan Macaques in Mt. Huangshan, China: 




Lucie Marie Louise Rigaill（課程.） : Multimodal sexual signaling and mating strategies in olive baboons and 
Japanese macaques （オリー ブヒヒ とニホンず／レにおける多様な性的シグナノレと交尾戦略）















JCM Sha （所属 ・無）
(2014.11.28～2016.11.27) 
受入教員：半谷吾郎
研究題言 ．ニホンザノレの社会構造の差異： 飼育群 ・餌付け詳 ・野生群の比較









（不AsuraInternational Seminar (Primatology and Wildlife Science）との共催）
第 l回： 2016年4月27日 （水）＊
Anna Wilkinson (Visiting Associate Professor, Wildlife R巴searchCenter of Kyoto University, University of Lincoln) 
「Cold-BloodedCognitionJ 
第2回 ：2016年6月3日 （金）本
Ralph Adolphs (California Institute of Technology）「Theneuroscience of human social cognition （人間の社会的認
知の神経科学）」
第3田： 2016年6月 14日 （火）
Anthony J.Tosi (Kent State University) fHybrid genetic patterns: examples企omthe papionins」
第4回： 2016年6月20日 （月）＊
Pablo Oteiza (Harv釘dUniversity and the Max Planck Institute for Neurobiology) 
「Anovel mechanism for mechanosenso1y based rheotaxis inlarval zebrafish」
Maude Baldwin (Max Planck Institute for Ornithology) fThe evolution of sweet detection in birdsJ 
第5回： 2016年6月21日 （火） ＊
A且naNekaiis ( Oxford Brooks U出versity)fWhy出・eslow lorises venomous and c担也ishelp us toconserv巴也em?J
第6回 ：2016年7月20日 （水）
Fabiola C. Espinosa Gomez (Department of Anthropology (Primatology), McGill University) 
「Physiologicalbases of dietary flexibility of Mexican howler mo出eys」
第 7回： 2016年 7月22日 （金）
Jona白血TDelafield But (Faculty of Humanities and Social Sciences, Universi旬ofStrathclyde) 
「Motororigins of narrative inteligence in early human lifeJ 
第8回 ：2016年 11月1日 （火）
Tetsuo Yamaori （国際日本文化研究センター名誉教授， 国立歴史民俗博物館名誉教授）「宗教学者からみた霊
長類学j
第9回： 2017年2月2日 （木）
Takayuki Wada (Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University (NEKK.EN)) 
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